

























 Potential needs as to the muscular dystrophy patients living in the wards.
Taeko IZUMI
Abstract
　Through the interviews（2009） with muscular dystrophy patients receiving life support 
as well as medical care, this study examines the quality of the recuperation care services. 
The survey results unveil several problems: care workers’ influence has remained 
insufficient in these wards; patients cannot but refrain from seeking self-reliance because 
the highest priority is given to medical care; the medical staff tends to regard patients’ 
personal wishes and requests as selfishness, and so on.  In order to improve the quality 
of these recuperation care services, it is essential to draw more attention to what the 
patients really wish and need and to incorporate these wishes and needs into the care in 
wards together with medical care services. Now what is required in order not to support 
medically for curing, but to make the life model approach realistic, which treats a patient as 
a living person with disease in the complicated medical surroundings?  This study examines 
the current sifuatstatu and potential needs  on muscular dystrophy with the possibility to 
develop the theory to shift from a medical model to a life model.
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8 割弱が筋ジス患者であり、 2 割強が筋ジ
ス患者以外である。
　病型別では、Duchenne 型が、793名と

































図 1 - 1 ．厚生労働省：筋ジス病棟　27施設データ
ベース調査（2007）
図 1 - 2 ．厚生労働省：筋ジス病棟　27施設データ
ベース調査（2007）


































































































































図 1 - 5 ．厚生労働省：筋ジス病棟
27施設データベース調査 （2007）






























































図 1 - 7 . 厚生労働省：筋ジス病棟
27施設データベース調査（2006）




















































図 2 - 1 厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2003）
図 2 - 3 厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2003）






























2 - 6 ）
　「悩みを相談できる職員がいるか」とい
う質問には25％に人がハイと答えている










図 2 - 5 厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2003）
図 2 - 7 厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2003）
図 2 - 6 厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2003）



















































　 　次に多いのが60代である（図 3 - 2 ）。
図 3 - 1 ．厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2006）
図 3 - 3 ．厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2006）




























































図 4 - 1 ．厚生労働省精神・神経疾患研究委託費調査
データ（2007）













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 ） Ｂ . ソ ロ モ ン 著　 小 田 兼 三， 杉 本 敏
夫，久田則夫編著（1999）『エンパワ
メント実践 2 』の理論と技法』中央法
規 出 版　　 ソ ロ モ ン B.Solomon,Black 
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